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vABSTRACT
Biosurfactant becomes important nowadays as sustainable bio-derived 
surfactants emerged to replace the petroleum based surfactant. In this work, the 
fusion peptide biosurfactant (HSG) was successfully expressed when induced with 1 
mM Isopropyl-B-D-thiogalactopyranoside (IPTG). The combined process of 
chemical extraction and cross-flow microfiltration was conducted to disrupt the cell 
membrane and isolate the desired product, HSG. A combination of different 
concentration of Triton X-100 and Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) was 
investigated to obtain maximized protein extraction from the cells. The efficiency of 
the chemical extraction was compared with B-PER commercial bacterial extraction 
kit. Protein estimation was performed using Bicinchoninic Acid (BCA) Protein 
Assay method and Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) analysis. The results 
showed that the combination of 1% vv-1 Triton X-100 and 1 mM EDTA released the 
highest amount of soluble protein and is comparable to the B-PER commercial 
bacterial extraction kit. The extraction broth is then applied to cross-flow 
microfiltration process with a 0.2 |im polysulfone hollow fiber membrane. The 
effect of rotor speed and transmembrane pressure (TMP) for peptide transmission 
were investigated. The rotor speed for the microfiltration test was varied at 150, 200 
and 300 rpm which gave rise to the uncontrolled TMP of 2.5, 2.5 and 4 psig 
respectively. The highest overall permeate flux achieved at 300 rpm was selected for 
further investigation at two different TMP of 4 and 5 psig. It was found that the 
operating conditions at 300 rpm and 5 psig gave 36.33% more protein transmission 
as compared to operation at 300 rpm and 4 psig. Backpulsing was applied to the 
microfiltration system to minimize the fouling problem. An overall protein 
transmission of about 59.6% was achieved with the operating parameter of 300 rpm 
at constant transmembrane pressure of 5 psig.
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ABSTRAK
Biosurfaktan menjadi penting pada masa kini kerana surfaktan yang 
dihasilkan secara biologi bakal menggantikan surfaktan yang dihasilkan daripada 
minyak petrol. Dalam kerja ini, fusi peptida biosurfaktan (HSG) berjaya 
dieksperasikan apabila diinduksi dengan 1 mM Isopropyl-B-D-thiogalactopyranoside 
(IPTG). Kombinasi proses ekstraksi secara kimia dan penurasan mikro bersilang- 
aliran dijalankan untuk memecahkan membran sel dan mengasingkan produk yang 
dikehendaki, HSG. Kombinasi pelbagai kepekatan Triton X-100 dan Asid 
Ethylenediaminetetraasetik (EDTA) telah diselidik untuk mendapatkan ekstraksi 
protein yang optimum. Kecekapan ekstraksi secara kimia ini telah dibandingkan 
dengan hasil ekstraksi yang menggunakan kit ekstraksi bakteria protein komersil B- 
PER. Anggaran protein dilakukan dengan menggunakan kaedah ujian Protein Asid 
Bicinchoninic (BCA) dan dianalisa dengan Polyacrylamide Gel Electrophoresis 
(PAGE). Keputusan kajian menunjukkan bahawa kombinasi daripada 1% vv-1 Triton 
X-100 dan 1 mM EDTA menghasilkan protein terlarut yang paling tinggi di mana 
keputusan ini adalah setanding dengan keputusan daripada kit ekstraksi bakteria 
protein B-PER. Kaldu ekstraksi ini dituraskan secara penurasan mikro bersilang- 
aliran dengan menggunakan membran serat polisulfon berongga 0.2 p,m. Pengaruh 
kelajuan rotor dan tekanan transmembran (TMP) terhadap protein transmisi telah 
diselidik. Ujian pengaruh kelajuan rotor dijalankan pada 150, 200 dan 300 rpm di 
mana TMP tidak terkawal yang tercapai adalah masing-masing pada 2.5, 2.5 dan 4 
psig. Rembasan fluks keseluruhan yang tertinggi pada 300 rpm dipilih untuk ujikaji 
selanjutnya pada TMP 4 dan 5 psig. Didapati bahawa operasi pada 300 rpm dan 5 
psig memberikan protein transmisi yang lebih tinggi iaitu sebanyak 36.33% 
berbanding operasi pada 300 rpm dan 4 psig. Penahan berbalik diaplikasikan pada 
sistem penurasan mikro bersilang-aliran untuk mengurangkan masalah membrane 
yang tersumbat. Sejumlah 59.6% protein transmisi keseluruhan telah tercapai 
dengan operasi parameter pada 300 rpm dan pada tekanan yang malar iaitu 5 psig.
